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Abstract
Purpose: Purpose of this study is to confirm the precedent pilot study on the interpersonal trust of high school judo 
athletes in their coaches, which was made by Okada, Yamaguchi, Kanamaru, and Ichimura9). In the pilot study it was 
found that the interpersonal trust of Japanese high school judo athletes in their coaches was weaker than that of Australian 
athletes. 
Measurements: A questionnaire mainly used in this paper was ACAT developed by Zhang and Chelladurai13). Another 
scale was added to measure the degree of athletes’ internalization of the educational ideas of judo advocated by Jigoro 
Kano.
Participants in this study: 492 judo athletes from 37 high schools were divided into two groups. Athletes of the schools 
which took part in the national inter-high school matches formed Group A (N=91) and other athletes formed Group B 
(N=358).
Results: Judo athletes’ trust in their coaches was not so high as to be rated 4.30 in average on seven point scale. 
Compared with Australian university athletes, whose average point on trust scale was 5.61, Japanese young judokas 
seemed not to trust in coach. Evaluations of perceived traits of coach, which were considered as antecedent to trust, were 
also not as high as Australian athletes’ evaluations. Group A indicated significantly greater trust in coach than Group B. 
The school difference in trust in coach was also statistically significant. Gender differences were not found in trust and its 
related psychological traits. Internalization of Kano’s judo spirit was not enough among high school judo athletes.
Key words:   Trust in coach, Judo, Coach-athlete relationship, Jigoro Kano, Spirit of judo
＊ 筑波大学体育系
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Zhang & Chellandurai 13）は、 この研究のために 「競技
者のコーチへの信頼の前提条件と結果」（Antecedents 























































































































N=492 N=215 t 有意差
1 コーチに対する信頼感 M 4.30 5.61 10.75  *** 
SD 1.66 1.12
2 コーチの公正さの認知 M 5.10 5.78 4.43  *** 
SD 1.51 1.13
3 コーチの善意の認知 M 5.20 5.63 3.90  *** 
SD 1.57 1.08
4 コーチの誠実さの認知 M 5.10 5.80 6.72  *** 
SD 1.52 1.15
5 コーチの能力の認知 M 5.25 5.82 4.75  *** 
SD 1.66 1.14
6 コーチへの関与 M 4.61 5.41 7.23  *** 
SD 1.47 1.18
7 コーチへの協力 M 4.65 6.27 16.20  *** 
SD 1.15 0.75
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校の部員 （91名） を （A群） とし、県・地区大会





















































ACAT の各領域  N=91 N=358 t   p 有意差
1 コーチに対する信頼感 M 4.58 4.22 2.11 0.04 ** 
SD 2.7 2.68 
2 コーチの公正さの認知 M 5.17 5.09 0.40 0.68 
SD 2.42 2.24 
3 コーチの善意の認知 M 5.34 5.18 0.86 0.39 
SD 2.48 2.46 
4 コーチの誠実さの認知 M 5.23 5.1 0.76 0.45 
SD 2.41 2.3 
5 コーチの能力の認知 M 5.38 5.22 0.82 0.41 
SD 2.86 2.78 
6 コーチへの関与 M 4.76 4.59 1.00 0.32 
SD 2.01 2.09 
7 コーチへの協力 M 4.97 4.61 2.17 0.03 ** 
SD 1.79 2.10 
8 成果の認知 M 4.90 4.66 1.38 0.17 




























男子 女子 男子 女子
 N=62 N=29 N=288 N=56 
1 コーチに対する信頼感 M 4.70 4.57 4.33 3.96 
SD 1.62 1.72 1.62 1.68 
2 コーチの公正さの認知 M 5.21 5.08 5.16 4.72 
SD 1.61 1.47 1.50 1.51 
3 コーチの善意の認知 M 5.43 5.15 5.23 4.96 
SD 1.64 1.45 1.55 1.71 
4 コーチの誠実さの認知 M 5.29 5.12 5.14 4.86 
SD 1.66 1.32 1.52 1.59 
5 コーチの能力の認知 M 5.47 5.19 5.27 4.86 
SD 1.77 1.52 1.67 1.69 
6 コーチへの関与 M 4.85 4.57 4.69 4.20 
SD 1.52 1.19 1.41 1.57 
7 コーチへの協力 M 4.49 5.03 4.67 4.35 
SD 1.43 1.15 1.45 1.49 
8 成果の認知 M 4.99 4.71 4.70 4.47 
SD 1.55 1.36 1.49 1.47 
表 4　 競技レベルと性別を独立変数としてコーチに対する信頼
感を従属変数とした分散分析の結果
信頼感の規定要因 自由度 平均平方 F 値 有意確率
競技レベル 1 13.50 5.04 0.03 
性別 1 3.57 1.34 0.25 
競技レベル X 性別 1 0.81 0.30 0.58 
誤差 431 2.68 
表 5　コーチに対する信頼感の A群の高校の平均値と標準偏差
高校 標本数 M SD 
A1  19 5.11  1.32 
A2  13 4.35  0.91 
A3  19 4.34  2.05 
A4  19 4.08  1.44 
A5 10  5.05 1.71
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高校 標本数  M SD 
B１ 19 3.82 1.63
B2 17  4.62 0.94
B3 33  3.76 1.58
B4 30  4.75 1.51
B5 19  5.05 1.59
表 7　信頼感と「成果の認知」および「嘉納尺度」との相関係数
全体 A 群 B 群 
標本数 (492) 男子(62) 女子(29) 男子(288) 女子(56) 
信頼感と「成果の認知」 0.50 0.67 0.60 0.44 0.52 
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  付表 競技者によるコーチの信頼感、その前提条件と結果 
 調査項目 
 （信頼） 
 1 私は私のコーチと、自分の考えや感情や希望を自由に話し合える 
 2 私は自分にとって重要な課題や問題をコーチに気軽に相談できる 
 （公正さ） 
 3 私のコーチはすべての競技者の努力の結果をプラスに評価する 
 4 私のコーチは競技者たちを公平に扱おうとしている 
 5 私のコーチは強い正義感をもっている 
 （善意） 
 6 私のコーチは私にとって大切なことは何かによく考えてくれる 
 7 私のコーチは私の要求や希望をとても尊重してくれる 
 8 私のコーチは面倒がらずに私のことを助けてくれる 
 （誠実） 
 9 私のコーチは私に誠実に対応してくれる 
10 私のコーチは私にいつも真実を語る 
11 私のコーチの態度や行動には一貫性がある 
12 私は私のコーチの価値観が好きだ 
 （能力） 
13 私のコーチは私たちの競技成績を高めてくれる特殊な能力を持っている 
14 私のコーチはコーチの仕事の仕事をするのにきわめて有能である 
15 私のコーチはやろうとすることを成功させる人だという評判だ 
16 私は私のコーチの技能に非常に信頼を感じている 
17 私のコーチはコーチの仕事について豊富な知識を持っている 
 （関与） 
18 チームに入ってから、私の価値観とコーチの価値観はだんだん似てきた 
19 私は私のコーチと親密な間柄の感じを持っている 
 （協力） 
20 私は私のコーチの仕事がうまくいくように進んで協力している 
21 私は私のコーチとすすんでコミュニケーションを行っている 
 （成果の評価） 
22 コーチの指導によって今シーズンの私のチームの成績は向上した 
23 コーチの指導でシーズンの目標をこれまでに十分に達成できた 
24 コーチの指導で前のシーズンと比べての私の成績は向上した 
 
  
